












A Teaching Method in a Beginner Kanji Class:
Using Some Hand Shapes as a Cue
YANAGITA Shinobu
【Abstract】Many students in the beginner kanji class are of a non-kanji background. 
Also, Several students drop out as the number of learned  kanji increases. The reason 
is the complexity of character shapes and the variety of pronunciation. However, both 
are important elements to learn and use kanji. The kanji introduction method using 
the character hand shapes which I carried out in the beginner kanji class is possibly 
effective for cognitive regeneration, especially for kanji writing. I explain how to 
introduce it, along with the class background where the method was used. 


























留学生を対象とする全 15 回にわたるコースである。初級漢字クラスでは『Basic Kanji 
Book』vol.1 および vol.2 をテキストとして使用し、さらにそれに準ずるタスクやクイズ
を学期中に行った。総合漢字 1 の学習漢字は第 1 課から第 11 課までの 120 字、総合漢
字 2 の学習漢字は第 11 課から第 22 課までの 142 字、総合漢字 3 の学習漢字は第 23 課






































Kanji Book vol.1 では第 9 課の「帰」「書」「教」が図 2 であげた手の字形パーツの導入
課であった。
図２　手に関係する字形パーツ例
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